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Logarithms and exponentiation in
MUMPS: routines for the clinical
biochemistry laboratory com-
puter system
T. G. Pellar and A. R. Henderson
The MUMPS language does not
include the arithmetic functions for
logarithms or exponentiation;
neither does it have an exponentia-
tion operator. These deficiencies
limit its use for some scientific appli-
cations requiring these capabilities.
We have written a set of routines in
MUMPS that provide logarithmic
and exponentiation (antilogarithms)
and which can be used like our
calculator routines (Journal of Auto-
matic Chemistry, 7 [April-June 1985],
p. 95). The routines require about
9"95 kbyte of core memory.
Logarithmes et exponentiation
avec MUMPS: Routines pour le
syst/me d’ordinateur pour le lab-
oratoire de biochemie clinique
T. G. Pellar and A. R. Henderson
Le langage MUMPS n’inclut pas les
fonctions arithm(tiques pour
logarithmes ou exponentiation; il ne
contient non plus un op(rateur d’ex-
ponentiation. Ceci limite son utilisa-
tion pour certaines applications
scientifiques qui requirent ces
capabilit(s. Nous avons (crit un
nombre de routines en MUMPS qui
produisent des logarithmes et l’ex-
ponentiation (antilogarithmes) et qui
peuvent tre utilis(es comme une
routine de calculateur (Journal of
Automatic Chemistry, 7, [1985], p. 95).
Ces routines occupent environ 9"95
kbyte de m(moire centrale.
Logarithmen-und Exponential-
Funktionen in MUMPS: Pro-
gramme fiir das klinisch-
biochemische Laborcomputer
system
T. G. Pellar and A. R. Henderson
Die MUMPS Sprache umfasst keine
Logarithmischen-und Exponential-
Funktionen; auch gibt es keinen
Exponential-Operator. Dieser
Mangel schrinkt die Beniitzung ffir
gewisse wissenschaftliche Applika-
tionen ein, die dicsc Eigenschaften
erfordern. Wir haben einen Satz von
Programmen in MUMPS ge-
schrieben, der Logarithmische und
Exponential-Funktionen (Antilo-
garithmen) umfasst und der wie
unsere Rechenoperations-
Programme (Journal ofAutomatic Che-
mistry, 7 [1985], p. 95) beniitzt wer-
den kann. Die Programme ben6tigen




G. M.Ogle et al.
The development ofthe microproces-
sor and its incorporation into analy-
tical instrumentation has led to a
great many improvements in perfor-
mance. These improvements are
illustrated by looking at the field of
gas chromatography.
Multi-dimensional gas chromato-
graphy is a technique whereby more
than one column is used in the
analytical system leading to very
high resolution of the components in
the sample. Many requirements are
placed on the instrumentation by the
use of multi-dimensional chromato-
graphy and these are illustrated by
the design features of a recently
released gas chromatograph.
A multi-dimensional ’heart cut’
system is described in detail and its
application to the analysis ofalcohols
in petrol is discussed. Due to environ-
mental pressures, the use of lead
alkyls as anti-’knock’ ingredients in
fuel is becoming less common and the
low alcohols from C2 to C5 are being
used increasingly. Using multi-
dimensional chromatography, the
analysis time is approximately 10
min instead of h when using a single
capillary column, leading to a signifi-
cant increase in the number of sam-
ples analysed in a day.
French and Germans abstracts will






management systems have received
widespread attention in the UK and
elsewhere. As yet there has been no
independent survey of the market
needs or potential. A survey, the
results or which are published here,
has been carried out as part of the
requirement for a business degree at
the Manchester Business School.
This survey attempts to determine
the present status ofanalytical labor-
atories in the UK in terms of the
potential for the installation of LIM
systems.
French and German abstracts will be
inNo. 4.
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The design of dilution loops for
continuous-flow analysis
S. C. Coverly
The design of dilution loops for
various applications on the Auto-
Analyzer II is discussed, and
recently developed techniques are
described, including those allowing
segmentation of the resampled flow.
Examples of alternative approaches
to a ten-fold dilution are given, and
the theoretical dispersion calculated.
The comparative merits of dilution
loops and dialysers are discussed
briefly.
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Une construction de boucles de
dilution pour l’analyse h flux con-
tinu
S. C. Coverly
La construction de boucles de dilu-
tion pour diffrentes applications
avec le AutoAnalyzer I I est discute,
les techniques d(velopp(es r(cem-
ment sont d(crites incluant celles
permettant la segmentation du flux
r((chantillonn. Des examples d’une
alternative une dilution du facteur
10 sont donns et la dispersion
th(orique est calcuKe. Les mrites
comparatifs de boucles de dilution et
de dialyseurs sont brivemcnt dis-
cut,s.
Die Konstruktion von Verdiin-
nungsschlaufen fiir die kontinu-
ierliche Durchflussanalyse
S. C. Coverly
Es wird die Konstruktion von Ver-
diinnungsschlaufen f’tir verschiedene
Anwendungen auf dem Auto-
Analyzer II diskutiert. Es werden
auch kiirzlich entwickelte Techniken
beschrieben, umfassend auch solche
die eine Segmentierung des erneuten
Probenflusses erlauben. Es werden
Beispiele von Alternativen f’tir eine
10-fache Verdiinnung gegeben, und
es wird die theoretische Dispersion
berechnet. Die vergleichbaren Vor-
ziige von Verdiinnungsschlaufen und






In an effort to maximize the through-
put ofsamples and reduce the tedium
of repetitive analyses in clinical and
analytical laboratories, continuous-
flow analysis (CFA) was developed.
This technique has been introduced
commercially under the name Auto-
Analyzer. Depending upon operating
conditions, a number of problems
can crop up, and further, calculations
and report formats vary from user to
user. These problems are addressed,
along with how a programmable
computing integrator can be used to
solve them.
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Analyses h flux continu: l"Auto-
Analyzeur’
C. Crandell
En vue de maximiser le nombre
d’(chantillons et de r(duire la peine
des analyses rfip(titives en labora-
toires cliniques et analytiques,
l’analyse continu (CFA) a (t( d(ve-
lopp(e. Cette technique a (:t( intro-
duite commercialement sous le nom
de ’Auto-Analyzer’. D(pendant des
conditions d’op(ration un nombre de
problmes peut apparaltre, et les
calculs et les formes des comptes-
rendu peuvent varier d’un utilisateur
5. l’autre. Ces problmes sont
pr6sent6s ainsi qu’une solution pos-





Im Bemiihen um die Erh6hung des
Probendurchsatzes und der Reduk-
tion der M/ihen repetitive Analysen
in klinischen und analytischen Lab-
oratorien wurde die kontinuierliche
Durchflussanalyse entwickelt. Diese
Technik wurde kommerziell aufdem
Markt unter dem Namen Auto-
Analyzer eingefiihrt. Je nach Bet-
riebsbedingungen k6nnen eine Reihe
von Problemen auftreten. Zudem
variieren Berechnungen und For-
matierung des Analysenberichts von
Ben/itzer zu Beni.itzer. Diese Prob-
leme werden angesprochen, zusam-
men mit einer Beschreibung wie pro-
grammierbare Rechenintegratoren
f’tir die L6sung beniitzt werden k6n-
nen.
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A modification of the Hilger
Analytical Chemispek multichan-
nel electrolyte analyser for the
direct measurement of urine con-
centrations of sodium, potassium,
urea and creatinine
D. A. Mallinson
A modification of the Hilger Analy-
tical Chemispek multichannel elec-
trolyte analyser for the measurement
and print-out ofthe concentrations of
sodium, potassium, urea and creati-
nine by direct sampling of undiluted
urine is described. The results corre-
lated well both with those produced
on the same instrument using man-
ual dilution of urine for potassium,
urea and creatinine and also with
those produced on the Beckman
Astra-4 using manual dilution for
urea only. Imprecision was similar
for all the methods.
Operator time is less than half that
required with the other methods;
reagent costs are half those of the
original method and less than 10% of
those of the Astra-4 using manufac-
turer’s reagents.
Une modification de l’analyseur
d’61ectrolytes Hilger Analytical
Chemispek /t canaux multiples
pour la mesure directe des con-
centrations de sodium, potassium,
ur6e et cr6atinine dans l’urine
D. A. Mallinson
Une modification de l’analyseur
d’lectrolytes Hilger Analytical Che-
mispek 5. canaux multiples pour la
mesure et le compte rendu des con-
centrations de sodium, potassium,
ur(e et cr(atinine par chantillon-
nage direct d’urine non-dilu(e est
dcrite. Les r&ultats montrent une
belle corr(lation avec ceux produits
sur le mfime instrument utilisant la
dilution manuelle de l’urine pour le
potassium, l’ur(e et la crfiatinine et
(galement avec les rsultats produits
par le Beckman Astra-4 utilisant la
dilution manuelle pour l’ure. L’im-
precision (tait comparable pour
toutes les m(thodes.
Le temps d’op(rateur est diminufi de
moitifi compar( aux autres m(thodes;
les cofits de r(actif sont de moiti(
comparfis la m(thode originale et
moins d’un dixime comparfi t ceux
de l’Astra-4 utilisant les rfiactifs du
manufacturier.
Eine Modifikation des Hilger
Analytical Chemispek Vielkanal-
Elektrolytanalysators fiir die
direkte Bestimmung von Na-
trium, Kalium, Harnstoff und
Kreatinin in Urin
D. A. Mallinson
Es wird eine Modifikation des Hilger
Analytical Chemispek Vielkanal-Abstracts
Elektrolytanalysators f’tir Messung
und Ausdruck der Konzentra-
tionen von Natrium, Kalium, Harn-
stof und Kreatinin in unverd/innten
Proben von Urin beschrieben. Die
Resultate korrelierten gut mit denen,
die aufdem gleichen Instrument ffir
die Messung von Kalium, Harnstoff-
und Kreatinin in manuell verdfin-
ntem Urin erhalten wurden, als auch
mit den Resultaten, die mit einem
Beckman Astra-4 unter Ben/.itzung
einer manuellen Verdfinnung f’tir
Harnstoff erzielt wurden. Die Ung-
ettir nauigkeit war f’tir alle Methoden
etwa die gleiche.
Der Beniitzerzeitaufwand ist weniger
als die H/ilfte dessen, was bei den
anderen Methoden erforderlich ist;
die Kosten der Reagenzien betragen
die H/ilfte der urspr/.inglichen
Methode und weniger als einen
Zehntel im Vergleich zur Beniitzung
des Astra-4 bei Verwendung der
Reagenzien des Herstellers.
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An automated determination of
beta-glucuronidase activity in
human serum with the Abbott VP
bichromatic analyser
C. G. Bao and F. V. Alvarez
This is the description of an auto-
mated method for determining the
enzymatic activity of b-glucuroni-
dase with an Abbott VP Bichromatic
Analyzer. The method is linear to
110 IU/1, demonstrating a CVs of
(between-day) 3.48 and (within-run)
1.23. This automated method
reduces the time required for an
enzymatic assay to less than 25% of
that of the other methods employed
in the determination of b-glucuroni-
dase activity. Using the same quanti-
ties of reagents as the reference
method, the automated method
yields a considerably greater number
of enzymatic assays, thus proving
significantly more economical. Its
correlation with the reference
method is excellent. The regression
equation is:
y= 1"047x- 0"238 (N= 40) (r= 0.978)
The normal values obtained bv this
method are as follows: male 0"5-2"6
IU/1; female 0"5-1"8 IU/1.
D6termination automatique de
l’activit6 de la beta-glucuronidase
dans le s6rum humain avec
l’analyseur Abbott VP Bichro-
matic
C. G. Bao and F. V. Alvarez
Ceci est une description d’une
m(thode automatis(e pour d(ter-
miner l’activitfi enzymatique de la
beta-glucuronidase avec un Abbott
VP Bichromatic Analyzer. La
m(thode est linaire jusqu’h 110
units internationales par litre
(UI/1) et un co6fficient de variation
(de jour 5. jour) de 3.48 et (dans la
mfime s(rie) 1.23.
Cette m(:thode automatique r(duit le
temps r6quis pour un dosage enzy-
matique ? moins d’un quart de celui
nficessit par d’autres mfithodes pour
la d(termination de l’activit de la
beta- glucuronidase. Utilisant la
mfime quantit( de r(actif que la
m(thode de r&(rence, la m(thode
automatique permet un nombre con-
sidrablement plus grand de dosages
enzymatiques, et done est nettement
plus conomique. La corrfilation avec
la mthode de r(f(rence est excel-
lente. L’quation de regression:
y= 1"047x-0"238 (N= 40) (r=0"978)
Les valeurs normales obtenues par
cettes mthode sont les suivantes"





Serum mit dem Abbot VP
Bichromat-Analysengerit
C. G. Bao and F. V. Alvarez
Es wird eine automatisierte Methode
t’tir die Bestimmung der Enzymakti-
vitit von Beta-Glucuronidase mit
dem Abbott VP Bichromat-Analy-
senger/it beschrieben. Die Methode
ist bis zu 110 IU/1 linear und demon-
striert einen CVS von. 3.48 (von Tag
zu Tag) und von 1.23 (innerhalb
einer Serie).
Diese automatisierte Methode redu-
ziert den erforderlichen Zeitaufwand
f’tir eine enzymatische Analyse auf
weniger als einen Viertel im Ver-
gleich zu den anderen Methoden, die
ffir die Bestimmung von Beta-
Glucuronidase-AktivitS.t verwendet
werden. Bei gleichen Vergleich an
Reagenzien wie die Referenz-
methoden erlaubt die automatisierte
Methode eine betrS.chtlich gr6ssere
Anzahl yon Analysen und ist
deshalb bedeutend wirtschaftlicher.
Die Korrelation mit der Referenz-
methode ist bestens. Die Regres-
sions-gleich ist:
y= 1.047x- 0.238 (N= 40) (r= 0"978)
Die Normalwerte, die mit dieser
Methode erhalten werden, sind die
folgenden: M/inner 0"5-2"6 IU/1;
Frauen 0"5-1"8 IU/1.
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A microscope stage controlled by
a BBC Model B microcomputer
M. Nieman et a!
A manually operated microscope
stage has been adapted for operation
by stepping motors. These are con-
trolled by a BBC Model B microcom-
puter in a low-cost flexible system
which allows specimens to be studied
with a low risk of contamination.
Un plateau de microscope con-
tr616 par un microordinateur BBC
mod61e B
M. Nieman et al.
Un plateau de microscope opfir
manuellement a t( adapt pour
op6ration par moteurs pas-a-pas.
Ceux-ci sont contr6ls par un micro-
ordinateur BBC module B dans un
systme (conomique et flexible qui
permet l’(tude de sp(cimens avec un
faible risque de contamination.
Ein Mikroskoptisch gesteurert
von einem BBC Mikrocomputer
Modell B
M. Nieman et al.
Ein manuell betriebener Mikroskop-
tisch wurde eingerichtet fiir den Be-
trieb mit Schrittmotoren. Diese wer-
den von einem BBC Mikrocomputer
Modell B in einem kosteng/instigen,
flexiblen System gesteuert, welches
erlaubt Proben mit einem geringen
Risiko von Verschmutzung zu stu-
dieren.
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